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Abstract
This paper aims to connect a lot of different tools（including con­
cepts or theories）of corporate, business（competitive）, and functional
strategy in terms of both chronological time and time­perspective.
Some managers appear to strike balances of trade­offs between
daily and long­term business challenges through dexterous bargain­
ing. Based on such reality, we firstly classify plenty of tools in the
light of chronological time span on the one hand : financial state­
ments, ROI, BCG Matrix（PPM）, SWOT, PEST, Five Forces, Ansoff
Matrix, and Business Location（Mishina）; on the other hand, we
also identify those which are all difficult to draw a line of specific
time­span : Resource Based View, Emergent（Mintzberg）, and Ret­
rospective Sensemaking（Weick）. Secondly, we critically review the
stage model of organization structure（Galbraith and Nathanson）
from time­perspective point of view. Thirdly, referring to the“center
of gravity”of the counterpart in not theoretical but practical bar­
gaining（Morioka）, we apply it analogically only to connect different
tools : formulating the goal desired（time­perspective）, controlling
probabilities to be chosen by consumers（chronological）, allocating
time relevant of the management staff（chronological）, and making
others concentrate on what and how（time­perspective）.
Keywords : strategy, time­perspective, tools to control business,
“center of gravity”of the counterpart in bargaining, stage model of
organization structure
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課題から生じている（Fayol,１９１６, pp.１９­２０, translated in English, p.１９,
都筑訳, pp.２５­２６, 佐々木訳, pp.４１­４２, 山本訳, pp.３０­３１）。加えて，現在の
ヒット商品で稼いだ現金を，それに代わる新商品に向けて研究開発に投じな
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Nathanson,１９７８, p. xiii, 邦訳, p. vi, 傍点は引用者）
構造面に関して言えば，事業部制では時間次元に基づいて分業がなされる
ため，各事業部は短期の業務的意思決定に集中し，総合本社は長期の戦略的
意思決定に専念することが可能となる（Galbraith and Nathanson,１９７８, p.
２４, 邦訳, p.２８）。史実に基づいて，彼らが組織構造の理論上の発展段階を整
理したものが図３である。
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他方で，彼らの考え方は，「うまくいきさえすれば，何をしようと構わな
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ベイザーマンとニール（Bazerman and Neale,１９９７, pp.８９-１０４, chapter
１１, 邦訳, pp.１１９-１３５, 第１１章）によれば，相手側の選好を見つけ出す手段と
して，情報の提供・共有による信頼関係構築，質問，複数代案の同時提示，
事後的解決策の探索，がある。また，相違点を好機と捉えるには，互いの，
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議論を検討することにしよう。ただし，交渉の実際における身なりや紳士・
淑女的な態度といった面（e.g., 林,２０１９）についてはここでは立ち入らない。
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